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Abstract. 
In this study, I will clarify how childcare persons recognize their work and how they are made use of their 
recognition in their own career development based on qualitative research. In previous studies on childcare 
person’s career formation quantitative surveys mainly targeting students are carried out. However, in this 
study, I aim to obtain clues to solve the problems pointed out in the previous research by clarifying the 
psychology of the childcare person which can’t be indicated by such quantitative survey. Therefore, in this 
paper, while placing emphasis on the positioning of the whole study, the contents of the survey shall be 
partially specified 
This article is a three-part composition. In section 1, I summarize the preceding research, clarify the tasks 
derived from it, and set hypotheses. In section 2, I show the contents of the qualitative survey conducted for the 
two childcare persons. The subjects to be interviewed were asked to speak freely about life design including 
views on work and marriage. In section 3, I show the summary of this paper and the challenge to the next 
article. In particular, I describe the necessity to conduct survey research focusing on diverse gender views. 
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鈴木・加藤 2012）の調査でも、卒後 5 年で 3 割が退
職していることが示されている。また森本美佐ら（森



































































































































































2-2 30 代前半 A さんに対する調査 




















































































































































































2-3 20 代後半 B さんに対する調査 
続く B さんは現在 27 歳。今年結婚して子どもはお
らず、現在も短大卒業後に就職した保育園に保育士と
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５ A さんと B さんを比較した場合、B さんは A さんに
比べて自分がパートナー候補から選ばれる経験を多く
してきている。したがってあくまで仮説であるが、A
さんに比べてBさんは結婚するということにハードル
を感じておらず、適齢期になれば自分は相手を決める
だけと考えていた可能性もある。翻って自らプロポー
ズした A さんは、そうしなければ結婚そして出産がで
きないという懸念があったとも見受けられる。どちら
も主体的に結婚しているが、その主体性の内容が異な
り、こうした結婚に至るプロセスには個々の経験から
得られるジェンダー観が反映されているように見受け
られる。「プロポーズは男がするものだし、されたい」
という発言を踏まえればBさんがいわゆる典型性な女
の子であり、A さんはそうではないだろう。が、あく
までこれは仮説であるため、本論からは除外した。別
稿でデータ等を基にして詳しく論じたい。 
